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Pc5 pulsations with periods of 150-600 s are excited by either Kelvin-Helmholtz instability on the magnetopause, 
waveguide/cavity mode, or local wave-particle instability. Previous studies suggested that Pc5 pulsation is one of the 
mechanisms of transport and acceelation of energetic electrons in the Earth’s outer radiation belt. It is necessary to examine 
spatial characteristics of Pc5 pulsations in the inner magnetosphere including the outer and inner radiation belt.  
In this study, we focus on Pc5 pulsations observed by the SuperDARN Hokkaido radar, which is associated with the SC 
starting at 11:10 UT on 8 March, 2012. Pc5 pulsations with 3-5 min periods appeared in the SuperDARN Hokkaido radar field 
of view at unusually low latitudes (41˚-53˚ magnetic latitude). We obtained azimuthal wave number for Pc5 pulsations in the 
radar Doppler velocity using the azimuthally separated pair of Hokkaido radar beams and found that this Pc5 pulsation has a 
low azimuthal wave number of 6 with westward propagation. We will compare Pc5 pulsations in the radar Doppler velocity 






本研究では、2012年 3月 8日 11:10UT頃の SCに伴い北海道-陸別 SuperDARNレーダーで観測された Pc5地磁気
脈動の解析結果を報告する。北海道-陸別 SuperDARNレーダーが夜側の電離圏を観測していた時、11:00UT-
14:00UTで周期 3～5分の Pc5地磁気脈動を記録した。これら Pc5地磁気脈動が観測されたのは磁気緯度 41-53度
であり、通常 Pc5地磁気脈動が観測される領域よりも低い緯度であった。11:00UT-12:00UTの期間に各ビームで観
測される Pc5地磁気脈動の位相差から、経度方向の波数を導出したところ、西向きの m～6であることが明らかに
なった。本発表では、レーダー視野周辺に位置する地上磁場観測点による磁場データと、北海道-陸別 SuperDARN
レーダーデータとの比較を行い、上記のｍの値を出しうる波動モードを議論した上でその発生・伝播機構につい
て考察する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
